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1．は じ め に
次のような“x as ... as y”構文は，一般に「xは yと同じ（くらい）」である
と解釈されている。




例えば，Campbell and Wales（1969）や Bolinger（1972）は，以下のような例
を挙げて，「xと yの程度が全く同じ」ではなく，実際には，「xの方が yより
も程度が上」になり得ると述べている。
⑵ a. John is as rich as anyone here.
b. John is at least as tall as Bill.
（Campbell and Wales（1969:241））











2．“x as ... as y”構文の構造
はじめに，“x as ... as y”構文の構造について素描しておきたい。以下の例
は典型的な“x as ... as y”構文である。
⑷ a. Mary is as tall as Jane（is）.
b. This box is four times as heavy as that one（is）.
ここでは，主に Bresnan（1973），Huddleston（1984），Huddleston and Pullum
（2002），澤田（2014:137ff.），Rett（2015）その他に沿って，以下の点を想定
する。





















②（4b）の four times as heavyの heavyは「重い」ではなく，「重さ」と解釈され
る。
以下の例から，｛taller / shorter｝thanと as｛tall / short｝asの違いが明確となる。
⑹ a. Doug is taller than Adam, but they’re both short .
b. Doug is shorter than Adam, but they’re both tall .
⑺ a. Doug is as tall as Adam, but they’re both short .
b. *Doug is as short as Adam, but they’re both tall .
（Rett（2015:39－40））








（4a）の as節は“Jane is d-tall”（＝ジェーンはある背の高さがある）であり，
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3．“x as ... as y”構文の意味














⑿ Carol is as old as｛I（am）/ me｝.（キャロルは私と同い年だ。）（＝ Carol
is the same age as｛I（am）/ me｝.（『ウィズダム英和辞典』（初版））
⒀ He is as tall as you.（彼は君と身長が同じだ。）（『小学館プログレッシ
ブ英和中辞典』）（第3版）
本稿では，しかしながら，Huddleston（1984:407），Rusiecki（1985:143－
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144），八木（1987:122－124），Mitchell（1990:60），Huddleston and Pullum
（2002:1101），澤田（2014:143ff.，2018b :17ff.），Rett（2015），Larsen-Freeman
and Celce-Murcia（2016:782）などに従って，“x as ... as y”構文の本質的意味
を次のように捉える。
⒁ “x as ... as y”は，x＝y（もしくは，x y）ではなく，x≧yという関
係を表している。
換言すれば，⒂である。




“as tall as”は，“no shorter than”（＝低くはない／高さで劣ることはない）と






このように分析するならば，⑽の“My bag is as big as yours.”，⑿の“Carol is
as old as｛I（am）/ me｝.”，⒀の“He is as tall as you.”は，それぞれ，⒄，⒅，
⒆のように解釈されることになる。
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⒄ 私のかばんの大きさは，あなたのものほどはある（二つのかばんは大
きいとは限らない。“My bag is as big as yours, but they’re both small .”





⒇ a. Nancy earns twice as much money as her husband.








21 a. Michael is twice as tall as his son is, if not taller.
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as tall as Jane（is）.
22において，主節の asの働きは，代用形 soに似た働きをし，比較節の asは
「 ...ほど」のようにジェーンを「ひきあい」に出す働きをしている。この点に
関して，（i）“x as ... as y”が否定文になると，asの代わりに soが用いられて
もよいこと，（ii）ドイツ語の同等比較文では，英語の soに相当する so が用い
られることが示唆的である。
23 He’s not｛as / so｝friendly as she is.
（Swan（20053 :113））
24 Ich bin so groß wie du.
I am as tall as you.
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4．“x as ... as y”構文に関する注意すべきポイント
4．1．「付け足し」表現
第1のポイントは，“x as ... as y”構文の後ろに生起する「付け足し」表現
からもたらされる。以下の例を見てみよう（in fact＝実はより正確に言うと）。
25 a. Mary is as tall as her father.
b. Mary is as tall as her father. In fact, she’s taller than him.







































16 言語文化研究 第38巻 第1－2号
28 Applicants should be6 feet tall .
（Campbell and Wales（1969:242））
Campbell and Wales（1969:242）によると，この例における“6 feet tall”は，




































“x as ... as y”構文の場合も同様である。この構文では，xと yの程度が同じ
か違うかという問題に焦点が置かれているわけではない。すなわち，「焦点的」
に捉えられているわけではない。そうではなく，xのレベルは yのレベルより




34 Applicants should be6 feet tall .
（Campbell and Wales（1969:242））
Campbell and Wales（1969:242）によると，この例における“6 feet tall”は，








4．2．“x as ... as y”構文の否定形
第2のポイントは，“x as ... as y”構文の否定形からもたらされる。“x as ...
as y”が x≧yと記号化されると想定するならば，“x not as ... as y”は x＜yと
なる。
35 肯定 否定




“x as ... as y”構文の意味論と語用論 19
x＝y（xは yと同じである）の否定は x≠y（xは yと同じではない）となる。
よって，以下の例に関して，
36 a. Mary is as tall as Jane.
b. Mary is identical in height with Jane.
37 a. Mary is not as tall as Jane.





“x as ... as y”を「xは（少なくとも）yほどはある」（x≧y）と解釈し，その
否定版“x not as ... as y”を「xは yほどではない」（x＜y）と一般化すること
によってこそ自然に説明可能となる。3），4）
4．3．“x as ... as y”構文の疑問形
第3のポイントは，“x as ... as y”構文と“x the same ... as Y”構文の疑問形
からもたらされる。次の質問（Q）－返答（A）を比較してみよう。
38 Q1: Is he the same age as you ?
（彼はあなたと同い年ですか？）
A1: No, he’s two years older.
（いいえ，彼は2歳年上です。）
39 Q2: Is he the same age as you ?
（彼はあなたと同い年ですか？）
A2: ??Yes, two years older, in fact.
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（はい，実はより正確に言うと，2歳年上です。）
40 Q3: Is he as old as you ?
（彼の年齢はあなたほどはいっていますか？）
A3: ??No, he’s two years older.
（いいえ，彼は2歳年上です。）
41 Q4: Is he as old as you ?
（彼の年齢はあなたほどはいっていますか？）
A4: Yes, two years older, in fact.
（はい，実はより正確に言うと，2歳年上です。）
（Huddleston and Pullum（2002:1139））














“x as ... as y”を x＝y（もしくは，x y）と解釈する限り，上の事実を自然
に説明することはできないであろう。
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4．4．“x as ... as any”
第4のポイントは，“x as ... as y”構文の比較節に現れる，いわゆる「自由
選択」（free choice）の any（＝どんな ...でも）からもたらされる。
八木（1987:122）は以下のような興味深い例を挙げている（話し手は定年
間近の郵便収集係である）。




八木（1987:122）で主張されているように，“x as ... as any”を，「いかなる
人とも等しい」と解釈することは不合理である。
Mitchell（1990:58,67）によれば，論理的に言って，次の等式が成立する。
43 x as tall as y = x no｛less tall / shorter｝than y
すなわち，「xの身長は yほどはある」とは，「xの身長は yよりも低い（劣る）
ことはない」である。“x as ... as any”に対しては，この解釈が自然である。
次の例（クリスティ『アクロイド殺害事件』第2章から）でも，“x as ... as
any”の構文が用いられている。
44 It is not too much to say that for at least fifteen years the whole village has
confidently expected Ackroyd to marry one of his housekeepers. The last
of them, a redoubtable lady called Miss Russell, has reigned undisputed
for five years, twice as long as any of her predecessors.
（Agatha Christie, The Murder of Roger Ackroyd）（斜体筆者）





第5のポイントは，“x as ... as y”構文における「非対称性」に関わってい
る。
45 John is as tall as Bill.（x≧y）





47 John isn’t as tall as Bill.（x＜y）
48 Bill isn’t as tall as John.（y＜x）
47では，ジョンはビルよりも背が低いが，48では，ビルはジョンよりも背が低
い。仮に“x as ... as y”を x＝y（もしくは，x y）と解釈するなら，こうした
例を自然に説明することはできない。
5．終 わ り に
本稿では，“x as ... as y”構文の意味は，「xは yと同じ（くらい）」ではなく，
「xは（少なくとも）yほどはある」であり，尺度的な表現として，xの程度は





49 Q : Who is taller, Mary or Jane ?
（メアリーとジェーンでどちらが背が高いですか？）
A : Mary（is）. / Jane（is）.
（メアリーです。／ジェーンです。）
50 Q : Who is taller, Mary or Jane ?
（メアリーとジェーンでどちらが背が高いですか？）









51 Q : Who is taller, Mary or Jane ?
（メアリーとジェーンでどちらが背が高いですか？）
A : They’re（about）the same（height）.
（二人は同じ（くらいの）身長です。）
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では，“Mary is as tall as Jane.”が自然であるような対話とはどのようなもの
であろうか。母語話者によると，以下の52のような対話があり得るという。
52 Q : How tall is Mary ?
（メアリーの身長はどれくらいですか？）










の斜体部は，“x as ... as y”構文が用いられており，「それらの乾燥した豆の古
さときたら，（少なくとも）その墓自体ほどはあった（もしかするともっと古
い可能性もある）」と解釈されよう。
53 In1922 an English scientist discovered an Egyptian king’s tomb in the
Valley of the Kings, where he found some dried peas, as old as the tomb
itself.
（斜体筆者）（検定済高校英語教科書 CROWN English Series II New
Edition）（三省堂，2012，第5版），p.105）（斜体筆者）
斜体部は，乾燥した豆の古さを高く（もしくは，肯定的に）捉えている。よっ








54 Language uses us as much as we use language. As much as our choice
of forms of expression is guided by the thoughts we want to express, to the
same extent the way we feel about these things in the real world governs
the way we express ourselves about these things. Two words can be
synonymous in their denotative sense, but one will be used in case a
speaker feels favorably toward the object the word denotes, the other if he
is unfavorably disposed. Similar situations are legion, involving
unexpectedness, interest, and other emotional reactions on the part of the
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y＝our choice of forms of expression is guided by the thoughts we want to
express（d-much）
to the same extent
x＝the way we feel about these things in the real world governs the way we
























2）“x as ... as y”構文の後ろに生起する「付け足し」表現は，レベルを上げてもいいが，
レベルを下げてはならないという原則を述べた。では，以下の例はこの原則に違反してい
るのであろうか。
（i）a. This swimming pool is half as wide as it is long, if not narrower.（このスイミングプ
ールは横幅が縦の長さの半分ほどしかない。へたするともっと狭いかもしれない。）
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3）（36a）について，Rett（2015:80）は，下の例を挙げて，（36a）は（36b）と同義に解釈でき
るとしている。
（i）Adam is not as tall as Doug, he’s taller.
4）次の例の意味は「田舎の雪景色ほど，見て心安らぐものはない」であり，「田舎の雪景
色」の優位性を述べている。
（i）Nothing looks so peaceful as a country snow scene. （江川（1991:168））
参 考 文 献
Bolinger, Dwight（1972）Degree Words, Mouton De Gruyter, The Hague.
Bresnan, Joan（1973）“Syntax of the Comparative Construction in English,”Linguistic Inquiry5,
614－619.
Campbell, R. N. and R. J. Wales（1969）“Comparative Structures in English,”Journal of Linguistics
5,193－320.
Declerck, Renaat（1991）A Comprehensive Descriptive Grammar of English. Kaitakusha, Tokyo.
江川泰一郎（19913）『英文法解説』金子書房，東京．
Huddleston, Rodney（1984）Introduction to the Grammar of English , Cambridge University Press,
Cambridge.
Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum（2002）The Cambridge Grammar of the English
Language, Cambridge University Press, Cambridge.
Lakoff, Tolmach Robin（2004）Language and Women’s Place : Text and Commentaries（Revised
and Expanded Edition edited by Mary Bucholtz）, Oxford University Press, Oxford.
Larsen-Freeman, Diane and Marianne Celce-Murcia（20163）The Grammar Book : Form, Meaning,
and Use for English Language Teachers, National Graphic Learning, Boston.
Levinson, Stephen C.（1983）Pragmatics, Cambridge University Press, Cambridge.
Levinson, Stephen C.（2000）Presumptive Meanings : The Theory of Generalized Conversational
Implicatures, MIT Cambridge Press, Cambridge, MA.
Mitchell, Keith（1990）“On Comparisons in a Notional Grammar,”Applied Linguistics11－1:52
－72.
Murphy, Raymond（20093）Grammar in Use Intermediate, Cambridge University Press, Cambridge.
Rett, Jessica（2015）The Semantics of Evaluativity, Oxford University Press, Oxford.
Rusiecki, Jan（1985）Adjectives and Comparison in English , Longman, London.
澤田治美（2014）『現代意味解釈講義』開拓社，東京．
澤田治美（2018a）『意味解釈の中のモダリティ』（上）開拓社，東京．
“x as ... as y”構文の意味論と語用論 29
澤田治美（2018b）『意味解釈の中のモダリティ』（下）開拓社，東京．
澤田治美（2018c）「意味論・語用論を活かした英語の授業――“x as ... as y”構文の意味解
釈をめぐって――」『英語学を英語授業に活かす』池内正幸・窪薗晴夫・小菅和也（編），
35－54，開拓社，東京．
Sawada, Osamu（2013）“The Japanese contrastive wa : a mirror image of EVEN,”BLS 33:374
－387.
Sawada, Osamu（2018）Pragmatic Aspects of Scalar Modifiers : The Semantics-Pragmatics
Interface, Oxford University Press, Oxford.
Swan, Michael（20053）Practical English Usage, Oxford University Press, Oxford.
八木孝夫（1987）『程度表現と比較構造』大修館書店，東京．
30 言語文化研究 第38巻 第1－2号
